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Hansen’s disease patients in Japan have a long history of being subjected to discrimi-
nation. The Meiji government created facilities for lepers who were then expelled to 
these facilities. This leprosy housing policy was extended to also include patients with 
their own homes. Once diagnosed with leprosy, the individual  was separated from 
his/her family with force and placed in permanent quarantine .
The leprosy quarantine policy was a serious compromise of the patients’ human rights 
of the  patients, and a ruling was issued by the Kumamoto local court to the govern-
ment to compensate these patients in 2001.
Leprosy quarantine was only one part of a larger health policty mistake. The other part 
was that society at large favored such isolation policies.  
How did Hansen’s disease become an illness to be avoided to this extent ? In this 
report, Asahi Shimbun and Yomiuri Shimbun news articles during the period from 
1907 when the first leprosy prevention law was passed, until 1945 the end of World 
感染忌避言説の生成と伝播 
──ハンセン病隔離政策を巡って
How news statements generate, consolidate and 
reinforce people’s behavior to “avoid infection”
 ──the leprosy quarantine policy in Japan 





War Ⅱ, will be analyzed with a focus on  how news statements generated, consolidat-





































































































































































































































出へ　収容患者に対する懲罰条項追加」も読売新聞1₉10年 1 月 ₉ 日付に掲載













で断念されるが、1₉₂0年 ₆ 月1₂日の読売新聞では新規に国立療養所 ₅ 箇所を
設置することを含む予防法改正が審議されていることが伝えられる。

























































































































なったハンセン病専門医だ。1₉₃₄年 ₉ 月 ₉ 日からの朝日新聞にはは高島重孝
の「癩医の告白」と題された連載が ₃ 回掲載されている。こうして実際に療
養所所長を務める医療関係者の言葉を新聞は伝えている。







































































































































































































藤井仁子 ₂00₃「小島の春　不可視のポリティクス（ ₃ ）」（『UP』東京大出版会　₂00₃
年 1 月号）
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※ 本論は JSPS 科研費 ₂₅₂₄₅0₆₄「リスク認知とソーシャルメディア情報拡散過程の進
化論的解明：基礎研究から社会実装へ」の研究成果を発表するものである。

